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展開 (10:35~ 11 : 15) 
松関譲教授
Global center for education and research on human 
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3長錫輝 (ZHANGXihui)教授
Introduction on the national S&T major project on 
control and rectification of water body pollution and 
its sub-project in Pear1 River Delta 
王侍 (W必~GWei)教授(清華大学)
State quo and perspective on bioenergy resource 
from biomass waste in China 















Development of resource recyc1ing type urban 
wastewater and solid waste processing system 
2)田中宏明教授*(京都大学)
Water treatment towards more sound environ-
ment and water reuse from for disposal 
3)黄震*(HUANG Xia)教授(清華大学)
Enhanced nitrogen and phosphorus removal from 
municipal wastewater 
4)文湘半 (WENXianghua)教授(清華大学)
Treating municipal wastewater with low C/N by a 
“Adsorption-nitrification島 denitrificationand a 
short time aeration (ANDA)" process 
5 )管活涛 (GUANYuntao)副教授
The identification and solution of problems in 
drainage pipeline networks in typical old urban 
rustricts 
質疑応答 (10:05~ 10: 15) 
( 2)水環境・水道 (10:30~ ll: 40) 
1 )藤井滋穂教授*(京都大学)
Improvement Scenarios Comparison for water 
environment sanitation in several cities in Asian 
developing countries 
2 )刈朔 (LIUXiang)教授(清華大学)
Fate of dissolved organic matter (DOM) during 
groundwater recharge using rec1aimed wastewater 
3 )弦錫解* (ZH必~GXihui)教授(清華大学)
Integrated study on the water supply safety and 
water source restoring 
4)毛献忠 (MAOXianzhong)副教授(清華大学)
Assessment of the effect on nutrient reduction in 
Shenzhen Bay (River) 
5)越後信哉准教授(京都大学)
United water reuse and disinfection by products 
6 )水野忠雄助教(京都大学)
Development of an integrated drinking water 
treatment process using membrane filtration in 
cities of southem China 
質疑応答 (ll:30~ II : 40) 
( 3 )資源、循環 (ll:40~ 12: 20) 
1 )清水芳久教授*(京都大学)
Phosphorus recovery from human urine using 
urine diversion toilet 
2 )王侍*(WANGWei)教授(清華大学)
Introduction on the technology route of anaerobic 
digestion of biomass waste 
3)高岡昌輝准教授(京都大学)
Co-management system of organic waste in urban 
metabolism facilities-management of organic 
waste in Shenzhen， China 
質疑応、答 (12:10~ 12: 20) 
4. ポスターセッション (14:30~15: 15) 
5.記念写真 (15:15~ 15: 30) 




7. グループ討論総括と総合討論 (16:15~ 16: 45) 

























































た，水道分野においては， CFD (Computer Fluid 
Dynamics)シミュレーションt支羽守の応用において，
日中コラボ、レーションの可能性がある。さらに浄水
においては，パイプの問題が大きいがそのリハビリ
さらに，これらを投じ
た場合でも水道水を飲用しない習'慣が変化するのか
について注意深く情報を収集する必要がある。
③資源、循環グループ:本ワークショップを通じて，中
国における廃棄物汚泥並び、に下水汚泥のマネジメン
トについて，あるいは，尿中の微量有機汚染物震の
fateに関して， 日中コラボレーションの方向性が見
いだされた。また将来的には，下水，上水，河川
水，湖水，地表水，点源、・面源など多くの分野を統
合した包括的湖流域のマネジメントを目指していき
たい。
本シンポジウムを通じて， E-learningなどハード面
が整備されたほか，研究・教育面における連携が具現
化してきており，これらの意味において極めて有意義
なシンポジウムとなった。 2010年度は， 日中環境技術
共同研究教育センターが5周年を迎える重要な節目の
年であり，従って，これまでに構築してきた日中の協
力関係をより一層拡充し醸成するために尽力する必
要がある。最後に，本シンポジウム開催には，多くの
方々のご協力を賜りました。この場を借りて御礼申し
上げます。
